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Vascular dementia (VaD) and Alzheimer’s disease (AD) are the most prevalent dementias 
among the elderly. Recently it has been revealed that lifestyle-related factors are associated 
with the prevalence and progression of not only VaD but also AD. In this review, we focus on 
the studies that discussed the risk factors of dementia including vascular risk factors, nutrition, 
































症の 66.2％が AD、19.5％が VaD とのことで
あった 1）。AD が過半数を占め、増加傾向に

































危険因子 保有率 相対リスク（95％信頼区間） 寄与率（信頼範囲）
中年期の高血圧症あり 8.9 % 1.61 (1.16 - 2.24) 5.1 % (1.4 – 9.9)
糖尿病あり 6.4 % 1.39 (1.17 - 1.66) 2.4 % (1.1 – 4.1)
中年期の肥満 3.4 % 1.60 (1.34 - 1.92) 2.0 % (1.1 – 3.0)
抑うつがある 13.2 % 1.90 (1.55 - 2.33) 10.6 % (6.8 – 14.9)
身体活動が低い 17.7 % 1.82 (1.19 - 2.78) 12.7 % (3.3 – 24.0)
喫煙あり 27.4 % 1.59 (1.15 - 2.20) 13.9 % (3.9 – 24.7)

































かった。しかし、Barnes らの 2011 年のレ
ビューでは、大規模調査研究を提示しつつ中






























度は 1.6 〜 2.3 であると世界的な疫学研究で
も示されており、また本邦の久山町研究でも、





















































































5000 から 7000 歩程度の中強度活動（早歩き）
が心理社会的健康によいと示しており、認知

















































較したもの（文献 33 と 34 を改変）。Mini Mental State 
Examination（MMSE）の点数は、血管リスク因子の治療
でも、アルツハイマー型認知症治療薬（アセチルコリン
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